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Abstract: Human resources capable of designing electronic circuits are widely required.  We saw the importance of 
circuit design education in order to provide the students with more options for their future professionalism.  Thus, 
it is important to teach the concept and to raise student interest in circuit design.  Since the time allocation for the 
learning is limited in the medical and welfare engineering course, we are trying to find an effective learning 
method to teach the essence of circuit design.  We developed an exercise style learning method of circuit design 
based on assignments of circuit analysis using QUCS, open licensed circuit simulator software.  The proposed 
learning method fully utilizes the merit of QUCS as a freeware.  Survey result shows that more than 80 percent of 
the students understood the usage of the simulator and that around 60 percent of the students understood the 
relationship between the preliminary assignment and the designed circuits in the exercise.  Our proposed method 
is effective for learning the concept of the electronic circuits design.  The improvement of preliminary and exercise 
assignments will be a future task to make more students get a better understanding and interested in the circuit 
design. 
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2.  授業の展開と演習の位置づけ 
今回，電子系の科目の中で取り上げている科目はアナ
ログ電子回路に関する授業である．医療福祉工学コース




表 1 アナログ電子回路の主な学習項目と該当科目 
学習項目 該当科目 



















(9) アナログ・デジタル変換方式 医用電子回路設計 
 

























































Voutは抵抗 R1(= 1 kΩ)，R2 (= 5 kΩ)を用いて次式で与え
られる． 
          inin12out V5VV −=⋅−= RR       (1) 
解析は図１(1)上部の Simulation ボタンを押すことで実
行できる．図１(2)に示す解析例のように，交流解析では
入力電圧 1 V に対して-5 V の一定出力が，過渡解析から
は振幅 1 V の正弦波入力に対して出力では位相差が 180





















表 2 演習の実施項目 
演習項目 該当科目 
(1) 演算増幅器 電子回路Ⅲ 
(2) 発振回路 医用電子回路設計 





(2) 理想オペアンプの動作特性の理解  
(2) 周波数特性の考え方の確認（RC 回路）  
(3) 現実のオペアンプの動作特性の理解  











ルは，図 1 上部の Tools 内から図 3 に示すように部品を
選択して用いる．理想演算増幅器と異なり，回路に供給
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図４ 課題への取り組み方(1) 学習方法 (2) 学習時間 
 
表 3 演習の実施場所（延べ人数） 
演習室 学内 PC 自宅･個人 PC 合計 






図 2 AC 特性の解析条件の設定 
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図 5 演習に関する理解 
 
図 6 電子回路の印象 
